













































































































attitudes toward care of the dying scale: FATCOD, 
Form B）」という形で改定された10）．日本語版は，中井











































































































対象 最大値 最小値 平均値 標準偏差 25％タイル 中央値 75％タイル
年齢
全体 58 20 32.19 10.38 24.25 28.00 38.00
男性 40 23 28.46  4.98 25.00 27.00 30.50
女性 58 20 32.39 10.55 24.50 28.00 38.00
臨床経験年数
全体 36 0 10.11  9.99  3.00  6.00 16.00
男性 15 0 5.8  4.42  3.00  5.00  7.50
女性 36 0 10.34 10.15  2.88  6.00 17.00














因子名（点数範囲） 最大値 最小値 平均値 標準偏差 25％タイル 中央値 75％タイル α係数
全体（30 ～ 150） 149 77 113.09 12.07 105.00 112.00 121.00 0.89
　　男性 132 90 110.08 12.02 100.00 110.00 120.00
　　女性 149 77 113.36 12.08 106.00 113.00 121.00
Ⅰ．ケアへの前向きさ（16 ～ 80）  79 38  58.67  7.04  54.00  58.00  63.00 0.83
Ⅱ．ケアへの認識（13 ～ 65）  65 29  50.72  6.33  47.00  51.00  55.00 0.84











































かった （p = 0.000）．
表３．死生観尺度の結果
表４．FATCOD-B-J 得点と死生観との関連性
因子名（点数範囲） 最大値 最小値 平均値 標準偏差 25％タイル 中央値 75％タイル α係数
死生観尺度合計得点（27 ～ 189） 152 42 102.44 18.84 89.00 103.00 115.75 0.85
死後の世界観（4～ 28）  28  4  17.92  5.25 16.00  18.00  21.00 0.85
死への恐怖・不安（4～ 28）  28  4  17.91  5.66 14.00  18.00  22.00 0.90
解放としての死（4～ 28）  28  4  12.99  4.94  9.00  14.00  16.00 0.91
死からの回避（4～ 28）  24  4  10.99  4.87  7.00  11.00  16.00 0.71
人生における目的意識（4～ 28）  28  4  15.80  4.36 14.00  16.00  18.00 0.89
死への関心（4～ 28）  28  4  14.72  5.15 12.00  16.00  19.00 0.85
寿命観（3～ 21）  21  3  11.96  4.32  9.00  12.00  15.00 0.90
FATCOD-B-J 値
　死生観尺度値
Total 第１因子 第２因子 第３因子
r 値a p 値b r 値 p 値 r 値 p 値 r 値 p 値
死後の世界観 0.094 n.s 0.087 n.s 0.070 n.s 0.100 n.s
死への恐怖・不安 －0.099 n.s －0.180 ** 0.022 n.s －0.083 n.s
解放としての死 －0.192 ** －0.219 ** －0.105 n.s －0.155 *
死からの回避 －0.299 ** －0.309 ** －0.209 ** －0.147 *
人生における目的意識 0.103 n.s 0.093 n.s 0.090 n.s 0.023 n.s
死への関心 0.028 n.s 0.004 n.s 0.041 n.s 0.071 n.s
寿命観 0.039 n.s 0.025 n.s 0.038 n.s 0.082 n.s
a　ピアソンの相関係数
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Abstract　　The aim of this study was to analyze the factors related to nurses’ attitudes toward termi-
nal care using the Japanese version of the Frommelt attitudes toward care of the dying scale （FATCOD-
B-J） and the scale of views on life and death.
　A self-administered questionnaire survey was conducted on 368 nurses working at general hospitals 
within the prefecture. Of these, responses obtained from 269 （response rate, 72.8%; valid response rate, 
99.6%） were analyzed.
　From the present findings, it was elucidated that “number of terminal patients cared for”, “specialty 
areas experienced”, “experience with the death of someone close to them”, and “feeling of satisfaction 
obtained from terminal care” of the nurses themselves affected the positivity of their attitudes toward 
terminal care. With regard to views on life and death, these nurses had a tendency to not avoid thinking 
about death or regard death as simply a release from burden and suffering.
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